














MULTIVARIATE ANALYSIS OF DELLINGER EFFECT 








Solar flares are known to affect the earth and its surrounding outer space, causing various 
damages to social infrastructure and human life. In this study, two types of multivariate 
analysis are performed based on the feature database of the solar flare prediction model "Deep 
Flare Net" and the solar X-ray observation data of the GOES satellite to determine whether or 
not the solar flare is accompanied by the Dellinger effect. As a result, it was found that the 
ultraviolet emission of the chromosphere is an important factor for separation in the structural 
analysis. 



































している．これを GOES X 線クラスと呼び，太陽フレア
の規模を表す指標として広く用いられている．表 1 のよう
に各クラスは１桁ずつ大きさが異なっており，X クラスは
M クラスの 10 倍の放射強度を示していることになる． 
 



















いる．電離圏は高度 60 km から 1000 km 以上にわたって












































る．各データは Deep Flare Net の特徴量データベース上


















 主成分分析（PCA）を行った Flare Data Set（FDS）のう
ち FDS 6 と FDS 11 の結果を以下に示した．FDS 6 は，M
クラスフレアに伴ってデリンジャー現象が発生した活動
領域を 70 個，太陽フレアの起こらなかった活動領域を 70
個用いて，全特徴量で PCA を行った FDS 5 の第 1 主成分














パラメータ数 効果量 検出力 有意水準 サンプル数
6 0.25 0.8 0.05 61
7 0.25 0.8 0.05 65
 
表３ FDS 6 の PCA の結果 
 
 









図１ PC1 と PC2 による分布（FDS 6） 
 
FDS 11 は，M クラスフレアに伴ってデリンジャー現象
が発生した活動領域を 70 個，デリンジャー現象が伴わな
い太陽フレアが発生した活動領域を 70 個，太陽フレアの
起こらなかった活動領域を 70 個用いて，全特徴量で PCA
を行った FDS 9 の第１主成分負荷量のうち絶対値が 0.15




表 4 FDS 11 の PCAの結果 
 
 










図２ PC1 と PC2 による分布（FDS 11） 
 
（１）重回帰分析の結果 












n.s. : 非有意，* : p<0.05，** : p<0.01，*** : p<0.01 
 









主成分 PC1 PC2 PC3 …
標準偏差 3.33 1.28 0.96 …
寄与率 0.69 0.102 0.06 …
累積寄与率 0.69 0.79 0.85 …
主成分 PC1 PC2 PC3 …
標準偏差 3.95 1.60 0.99 …
寄与率 0.64 0.17 0.07 …
累積寄与率 0.64 0.81 0.88 …
変数 偏回帰係数 t値 p値
Flrflag 11.469 1.351 n.s.
logXmax1d 18.255 2.246 *
uv131max1d 0.003 1.082 n.s.
定数項 -12.979 -0.686 n.s.
表６ 太陽フレア X 線強度を目的変数とする重回帰分析 
の結果 
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変数 偏回帰係数 t値 p値
Flrflag 2.2475 4.53 ***
logXmax1d 0.0003 1.74 .
uv131max1d 23.1526 2.30 *
定数項 -7.6036 -3.44 **
